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:المستخلص

يدرس هذا البحث موسيقى الشعر عند سحيم عبد بني الحسحاس وهي دراسة تطمح إلى اكتشاف
 حيث,الخصائص الموسيقية المميزة لشعره من خالل االعتماد على النصوص الشعرية الواردة في ديوانه
تناولت تلك النصوص بالدراسة والتحليل واإلحصاء وتحديد الظواهر الموسيقية وال سيما التي تخص
 وقد بينت الدراسة لوازمها الموسيقية,الوزن الشعري التي انتشرت بشكل كبير ضمن نصوصه الشعرية
بقسميها الخارجية والداخلية إلظهار النغمة الموسيقية التي اسهمت في تالحم وترابط االبيات الشعرية

مانحاً قصائده بناءً متماسكاً مما ساعده على بث مشاعره ورؤيته للمتلقي دون أن يخرج عن جوهر اإليقاع
 وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم.ًالمألوف في عصره وهذا ما جعل إليقاع قصائده مذاقاً وطعماً متميزا
 والثاني مبحث الموسيقى الداخلية, االول مبحث الموسيقى الخارجية الوزن والقافية: البحث الى مبحثين
 ونتج من هذه الدراسة انسجام بيت اإليقاع الشعري وطبيعة...المتمثل بالجناس والتكرار والتصريع
 وكسر الرتابة والنمطية عبر توظيفه المكثف للزحافات مما ساعدت,الموقف الذي صدرت عنه قصائده
على مد االيقاع وتنويعه فضال عن الموسيقى الداخلية بوحداته اإليقاعية المتنوعة والتي أتاحت للشاعر

.مجاالً واسعاً للبوح عن أفكاره ومشاعره الداخلية

Abstract:
This research studies the music hair when Suheim Abdul brown Al_hushac a study
aims to discover the musical characteristics of his poetry by relying on poetic texts
contained in his office, where addressed those texts study and analysis, statistics and
identify musical phenomena especially pertaining to the poetic weight and that has
spread dramatically within texts of poetry, the study showed supplies musical external
and internal two sections to show the musical tone that contributed to the cohesion
and coherence of poetry, giving his poems together to build, which helped him to
broadcast his feelings and his vision for the recipient without having to deviate from
the essence of rhythm uncommon in his time and that's what made the rhythm of his
poems taste and taste distinct. Nature of the study has necessitated the division of
research into two sections: the first Study of foreign music weight and rhyme, and the
Study of the internal music of Paljnas and repetition and Altbara ... As a result of this
study harmony poetic rhythm House and the nature of the position that made him his
poems, and break the monotony and stereotypes through employment intensive for
sleds, which helped to extend the rhythm and diversification as well as internal
rhythmic music Bouhdath diverse and that allowed the poet ample room for Bouh
about his thoughts and feelings of Interior
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم علىى خىاتم االنبيىاء والمرسىلين محمىد اصىلى اللىه
عليه وسلم) وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ,وبعد.
تعد موسيقى الشعر من الفنون التي تناولت النظم الشعري دراسة لوزنه وقافيته بنوعيىه اداخلىي
وخىىارجي) فعىىن طريقهىىا يتحق ى للشىىاعر نىىوع مىىن التتىىابع والتىىواتر واالعىىادة المنتظمىىة داخىىل
تفعيالت قصائده ومدى تأثيرها في خلى الجىو العىام فىي القصىيدة فضىال عىن اللغىة والصىورة
واالسلوب ,لذلك عني النقاد عناية فائقة في رصد هىذا الفىن ,كونىه ينبثى مىن الطاقىة الشىعورية
المتدفقة من كيان النص بما يحمله من فاعلية ايقاعية ونغمية مىن ييىر التوسىل بوسىائل المجىاز
في تكوين فضاءً معنوياً في وجدان الشاعر والمتلقي ,ولعل السبب في ذلك يعود الى ما في هىذا
النص من انسجام المقاطع بأنساق متصلة كالحلقات وكأنه العقد منتظما في خرزاته لكىل خىرزة
في موقعها المناسب شكال وحجما ,فالموسيقى عنصر اساسي في الشعر تقىوم فيىه مقىام االلىوان
في الصورة فتحق لىه االبىداع والتىأثير فىي آن واحىد ,وجىاء البحىث فىي هىذا االتجىاه ليىدرس
موسيقى الشعر عند سحيم عبد بني الحسحاس ,كونه شاعرا مجيدا ومخضرما مىن شىعراء العصىر
الجاهلي واالسالمي الذين كان لهم االثر البارز في تلك الحقبة الزمنية ,وشاعرنا واحد من هىالالء
الشىىعراء المشىىهورين بشىىعرهم المصىىحوب بالموسىىيقى التىىي تثيىىر المتلقىىي فيىىألف فىىي ايقاعهىىا
ويتحرك لديه اقصى مشاعر السمع من خالل االداء الصوتي الموجود داخل قصائده.
وقىى د جىىاء البحىىث علىىى توطحىىة ومبحثىىين ,االول الموسىىيقى الخارجيىىة ا الىىوزن ,والقافيىىة
وعيوبها) والمبحث الثاني ويتضمن الفنون البارزة في الشعر مىن ا جنىاس وتكىرار وتصىريع)...
وقد وقع االختيار على انموذجات من النصوص التي تجري عليها التحليل الفني  ,متبعىا منهجىا
تحليليا نقديا اح صىائيا للوصىول الىى تقيىيم موضىوعي لتلىك الموسىيقى ,فعسىى ان يحظىى هىذا
البحث حظه من القبول فيما سعى اليه من مادة علمية.
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توطئة
يستمد الشعر نبضه من موسيقاه ,وهو بدونها ال حياة له ,وال مزية فيه ,والطرب الذي يحس
به المتلقي حينما يسمع قصيدة مرده في شطره األعظم إلى ذلك البناء الموسيقي الذي ينتظم
أبيات القصيدة ,وقد كان الشعراء يستطيعون معرفة عيوب شعرهم بالغناء ,كما في خبر النابغة
ا لذبياني حين دخل المدينة ,فقالوا له :قد أقويت في شعرك فلم يعي ما يقولوه حتى جاؤوا بقينة
فجعلت تغنيه اا أمن آل مية)) ,وتبين له حركة القافية ,ا الياء) في ا مزود ,ومغتدي) ,وحركة
الضم في ااالسودُ) ,ففهم أين حدث الخلل الموسيقيا ,)1نلحظ من خالل المثال الساب ان
ا لشعر والموسيقى تجمعهما صناعة األوزان واأللحان واإليقاع ,إذ ال يمكن أن تتصور وجود
شعر دون وجود موسيقى ,بل إن تفاضل الشعراء فيما بينهم استناد ًا إلى ما فيها من موسيقى
وااليس الشعر في الحقيقة إال كالماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر القلوب))ا ,)2إذ
يضف ي استعمال الشاعر المبدع لموسيقى األصوات قدر ًا من التأثير واإليحاء داخل النص
الشعري ,وذلك خالل تآلف األصوات وانسجامها فيما بينها ,ومن ثم إنه ال يقل عن الصورة
تأثيراً فاعلياً في الخطاب الشعري في نقل التجربة الشعورية ونجاحها ضمن العمل األدبي ألن
اا كل عمل أدب ي فني قبل كل شيء سلسلة من األصوات ينبعث عنها المعنى))ا ,)3فالمعنى مع
الموسيقى يجتمعان بنقطة مضيحة من خاللها نسمي الكالم شعراً يسمو بمشاعر اإلنسان ليعبر
عن عواطفه وانفعاالته وخلجاته النفسية.
والموسيقى في الشعر نوعان:
 .1موسيقى خارجية ,دعامتهما العروض والقافية.
 .2موسيقى داخلية ,يعمد الشاعر إلى خلقها داخل قصيدته باعتماد صور وأشكال
وأساليب متعددة.
ويرى األستاذ عبد الجبار داوود البصري إنا اإليقاع إيقاعان :داخلي وخارجي ,فأما
االيقاع الخارجي ,فيقصد به أوزان الشعر وعروضه ,وأما ما يعرف باإليقاع الداخلي  ,فهو
اإلي قاع الذي يالحظ في بشرة النص الخارجة من خالل التكرار الحرفي والمفردات والجناس
والطباق وتوازن الجمل وتوازيها)...ا.)4
وقد ارتأينا في هذا البحث الخاص بدراسة الموسيقى في شعر سحيم عبد بني الحسحاس
على مبحثين ,ويتضمن المبحث األول الموسيقى الخارجية ,أي الوزن والقافية وعيوبها,
والمبحث الثاني ,ويتضمن الفنون البارزة في الشعر من جناس وتكرار وتصريح...
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وسنمضي قدما في تحليل هذين الجانبين وصوالً إلى تقييم موضوعي لتلك الموسيقى ,وإبراز
فني لها.

المبحث االول
الموسيقى الخارجية في شعر سحيم عبد بني الحسحاس.
الوزن :
يعد من العناصر الجوهرية المهمة التي يستخدمها الشاعر لتكوين نسيج قصيدته ,وهو
ااأخص مميزات الشعر وأبينها في أسلوبه))ا ,)5فالشعر هو ما ارتبط بالوزن الذي يحدث
إيقاعاً تطربُ له النفوس ,فلوال ذلك ما كان له هذا التأثير الكبير في النفس ,ولواله ما عقد له
القدماء فصوالً وما ألفّوا فيه كتباً ,وفي ضوء ذلك فقد أجرينا إحصاءً شامالً لديوان سحيم عبد
بني الحسحاس لنعرف نسب البحور المستعلة عنده؛ ألن هذا العمل كفيل بتحديد مالمح نسب
شيوع األوزان ,كما يكشف لنا ميل صاحب الديوان لوزن دون ييره.
وفي الصفحات اآلتية سيحا ول الباحثان أن يتناوال أبرز القضايا المتعلقة بالوزن في شعر
ااسحيم)).
 .1نسبة البحور المستعملة:
 .2لقد تبين للباحثين من خالل االستقراء الدقي المصحوب باإلحصاء لديوان اسحيم) إن
مادته الشعرية قد بلغت ا  )265بيتا توزعت ما بين ا )33قصيدة ومقطوعة وبيت يتيم
كما هو مبين في الجدول االتي:
القصائد

المادة

المقطوعات

االيتام

النتف

المجموع

عدد االشعار

9

12

9

2

32

عدد االبيات

194

52

11

2

265

ومن الجدول الساب يتبين لنا أن شعر سحيم عبد بني الحسحاس كان قليالً ,إال أنَّه كان
يتمتع بنفس عالٍ جداً من حيث طول القصائد ,فقد بلغت أطول قصيدة لديه تسعة وثمانين
بيتا ,كما يوجد في ديوانه قصائد ترواحت طولها ما بين ا  ,)15 ,16 ,32أما بقية القصائد
فكانت ا  ,)8 - 9ابيات .كما يمكن مالحظة تنوع البحور التي احتوت هذه المادة الشعرية
عند ا سحيم) إذ وجدناه ينظم قصائده ومقطعاته في بحور تامة ,وكذلك الحال مع النتف
واأليتام .ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول اآلتي:
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ت

البحر

القصائد

المقطعات

النتف

اليتيم

المجموع

1
2

الطويل
المتقارب

8
1

8
_

5
_

1
_

238
32

%8302
%8012

1

كامل

_

_

1

_

2

%30163

3
4
5
6
8

البسيط
رجز
مسرح
خفيف
السريع

_
_
_
_
_

1
1
1
_
_

_
_
_
_

2
_
_
1

_

1

1
5
4
2
2

النسبة المالية

%30151
%10931
%10523
%30163
%30163

وأن هذا اإلحصاء الذي تضمنه هذا الجدول يكشف عن مجموعة من الحقائ التي تتعل
بقضة الوزن في شعر سحيم عبد بني الحسحاس منها:
أوالً :استخدم الشاعر من بحور الشعر العربي ا )8بحور وأهمل ا )8بحور ,وهي بحور كانت
معروفة في شعر ما قبل اإلسالم وعصر صدر اإلسالم وما بعده من العصور.
ثانيا :أن الشاعر قد نظم جل شعره على البحور التامة ولم يستخدم البحور المجزوء والمنهوكة.
ثالثا :جاءت في قصيدته من البحر االمتقارب) بعض األبيات المشطورة إال إنّها لم تكن
مجزوءة.
ويتضح من ذلك أن الشاعر اسحيم) كان يالثر النظم على البحور التامة دون البحور
المجزوءة لما فيها من إيقاع فخم ونغم جليل قوي ,وليالكد في الوقت نفسه إخالصه للمدرسة
العربية القديمة التي لم تكن تحفل بالمجزوء من البحور إال على نطاق ضي جداً؛ وذلك ألن
المساحة الصوتية القصيرة لهذه البحور ال تسمح بالتعبير عن التعان والتفصيالت إال قليال.
رابعا :أن شعر سحيم قد نظم على البحر الطويل وبنسبة ا ,)%83ويليه بحر المتقارب بنسبة
ا )% 803بالمحة ,وما بقي من النسب يتوزع على البحور المذكورة في الجدول.ويعد بحر الطويل
الذي اتكأ عليه الشاعر من البحور المهمة في الشعر العربي ألنه الوزن الذي كان القدماء يالثرونه
على ييره ويتخذونه ميزاناً ألشعارهما ,)6لذلك نجد الشاعر قد وجد فيه ضالته لما فيه من نفس
طويل ومجال واسع للتفصيل مالم يجده في البحور األخرى ,كما إنه بحر اا رحيب الصدر
طويل النفس والعرب وجدت فيه مجاال واسعا للتفصيل مما كانت تجد في ييره من
االوزان))ا.)1
ومن خالل دراستنا لألوزان الشعرية لشعر اسحيم) توصلنا إلى بعض المالحظات التي
تخص هذه األوزان منها :كثرة ورود االقبض)

ا)8

في البحر الطويل ,وهذا األمر مستحب في
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الشعر بل هو شيء الزم في عروض هذا البحرا , )9ومن األمثل على ذلك ما ورد في الشاعر
سحيما.)13
ظِبَىىىىىاءح حىنىىىت اعنىاقهىىىا فىىي المكىانِىىىسِ

كىىىأن الصَىبيريَّىىات يَىىىىومَ لىقيننىىىىا
كأن نص

صبي ري يا

تيوم

لقي ننا

ظبائن

حنت اعنا

قها فل

مكانيس

فعولن

مفاعيلن

فعول

فعولن

فعولن

مفاعيلن

فعولن

مفاعيلن

لقد جاءت عروض هذا البيت مقبوضة وضربها صحيحاً ,والمالحظ أن القصائد
والمقطعات والنتف التي جاءت على البحر الطويل وردت ظاهرت القبض ا )289مرة ,ومما
قاله سحيم في قصيدة أخرى قولها:)11
يُىىضىيءُ حىبيَىىَّا منىىجداً متىعىاليىىا

فَىىدَع ذا ,ولكىىن هىىل تىىرى ضىوء بىىارقٍ
فدع ذا

ولكن هل

ترى ضو

ء بارق

يضيء

حبي ين من

جدن م

تعاليا

فعولن

مفاعيلن

فعولن

مفاعلن

فعول

مفاعيلن

فعول

مفاعلن

أما البحر المتقارب ,فمرتبته هي الثانية من بين بحور الشعر التي نظم بها الشاعر

.1

اسحيم) فقد جاءت قصيدته والمتكونة من ا )32بيتاً والتي ايضاً وقع فيها زحاف القبض
وعلة الحذفا ,)12وبنسبة ا )45مرة ,ويقول عنه صاحب تحفة الخليل بأنه اا بحر رتيب,
لكنه متدف سريع تأتي رتابته من وحدة التفعيلة الخامسة  ....وهو من حيث رتابته يصلح
للسرد ,ومن حيث تدفقه يصلح للعاطفة الجياشة))ا.)13
ومن أمثلة ما جاء في ذلك من علل قول الشاعر سحيما:)14
ومىىىىىا دُميىىىىةد مىىىىن دُمىىىىى مىيسنىىىىىا

ن مىعجبىىىىىىىىىىةد نىىىىىىىىىىظراً واتصىافىىىىىىىىىىا

وما دم

يتنمن

دمامي

سنا

نمعج

بتنن

ظرن وت

تصافا

فعولن

فعولن

فعولن

فعو

فعول

فعول

فعولن

فعولن

بىأحَسىىىىىىنَ منهىىىىىىا يىىىىىىداةَ الىرحيىىىىىى

ل قىامىىىىىت تيرائيىىىىىكَ وحفىىىىىاً يدافىىىىىىا

بأحسن

نمنها

يداتر

رحي

لقامت

ترائي

كوحفا

يدافا

فعولن

فعولن

فعولن

فعو

فعولن

فعولن

فعولن

فعولن
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نالحظ من خالل المثالين أن االحذف) وقع في العروض من اميسنا) والتي هي تعد
ضرورة شعرية استعان بها الشاعر من خالل زيادة حرف االنون) ألجل اكمال وزن البيت ,وفي
البيت اآلخر في ا الرحيى) بحذف السين األخير من فعولن فأصبحت فعو .وقد وردت
افعولن) تامة في هذين المثالين اثنتا عشرة مرة ,وجاءت علة القصر فعولا )15مرتين.
ومن البحور األخرى التي وقعت فيها زحافات الخبن

.2

ا)16

وعلة القطع

ا)11

بحر

البسيط ,وقد جاء ذلك في قولها:)18
أن تىقتىىىلوني فقَىىىد أسخىىىنت أعىينيىكيىىىم

وقىىىىىد أتىىىىىيتُ حرامىىىىىاً مىىىىىا تىضنونىىىىىا

أن تقتلو

نيفقد

أسخنتاع

ينكم

وقدأتي

تحرا

منماتظن

نونا

مستفعلن

فاعلن

مستفعلن

فعلن

متفعلن

فعلن

مستفعلن

فعلن

وقىىىد ضَىىىمَمإتُ إلىىىى االحىىىشاء جىاريىىىةً

عَىىىىىىىىذبح مُقَبَّليهىىىىىىىا ممىىىىىىىا تصونونىىىىىىىا

وقدضمم

تإلل

أحشائيا

ريتن

عذبنمقب

بلها

مماتصو

نونا

متفعلن

فعلن

مستفعلن

فعلن

مستفعلن

فعلن

مستفعلن

فعلن

نالحظ وقع الخبن في حشو البيتين ,أما علة القطع فقد جاءت في ضرب البيتين ,وكان من
المفترض أن يأتيا البيتان بتفعيالت تامة دون خبن أو قطع لكن التنويع الموسيقي يدل على
قدرة الشاعر في اإلبداع بتنويع موسيقاه الشعرية المالئمة للمعنى.
 .3ومن زحاف الخبن ما جاء أيضاً في بحر الخفيف ومن ذلك قول الشاعر
لىىيس يُىىىزري السىىىوادُ يومىىىاً بىىذي اللىىب

ا)19

:

وال بالفتىىىىىىىىىىىى اللـىىىىىىىىىىىبيب األديىىىىىىىىىىىب

ليس يزرس

سواديو

من بذل لب

بوال بل

فتل لبي

بل اديبي

فاعالتن

متفعلن

فاعالتن

فعالتن

متفعلن

فاعالتن

وقد بلغت عدد النصوص التي نظمت على هذا البحر اثنين.
.4

ومن المالحظ ما جاء في البحر الكامل من الزحافات ,زحاف االضمارا ,)23ومن

ذلك قول الشاعر سحيما:)21
شيىىىىىىدَوا وقثَىىىىىىاقَ الىىىىىىعبد ال يُفلتكىىىىىىمُ

إن الحيىىىىىىاةَ مىىىىىىن الممىىىىىىات قريىىىىىىب
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شددووثا

قلعبدال

يفلتكمو

إن نلحيىا

تمنلمما

تقريبىو

متفاعلن

متفاعلن

متفاعلن

متفاعلن

متفاعلن

متفاعل

نالحظ من خالل البيت الساب مجيء االضمار في عروض البيت وحشوه ,أما الضرب فقد
جاء مقطوعا.
ومن زحافات ا الشكل)ا )22واالكف)ا )23ما جاء في بحر الرجز ومن ذلك قولها:)24
أبصىرتىىىىىىىىها تميىىىىىىىىل كىالىوسنىىىىىىىىان
أبصرتها

تميلكل

وسناني

مستفعلن

متفعلن

مستفعلن

مىىىىىىىن الظِبَىىىىىىىاءل الخيىىىىىىىرد الحسىىىىىىان
منظظا

ءلخرر دل

حساني

متفغلن

متفعلن

مستفعلن

دخل الزحاف المركب في هذا البحر وهو زحاف الشكل والكف ,كما دخل زحاف الخبن في
حشو البيت.
.5

كما جاءت الزحافات في بحر المنسرح ,يوصف هذا البحر بأنَّ فيه ليونة ورقة حتى

صوره بعض الباحثين بصورة الراقص المنكسر أو المغني المخنثا ,)25ومن الزحافات التي
وقعت هذا البحر زحاف الطي ااوهو حذف الرابع الساكن في مُستَفعِلين فتصير
مُس َتعِلين))ا ,)26ومن ذلك قول الشاعر سحيما:)21
فَزيىىىىدَ فيىىىىه الجمىىىىَالُ والبىىىىىدَعي

يَيَّىىىىىَر مىىىىن لونِهىىىىا وصغَّرَهىىىىا
يي ي رمن

لونها و

صغ يرها

فزيد في

ىه الجمال

ول يدعو

مفتعلن

مفعالت

مفتعلىىىن

متفعلن

مفعالت

مفتعلىىىن

نالحظ في هذا البيت قد وقع فيه الزحافات في عروضه وضربه وكذلك حشو البيت ,فالقارئ
يشعر بعدم انسجام في موسيقاه بل يخيل اليه أن الوزن مضطرب بعض اإلضطراب.
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أما البحر السريع فهو كذلك وقع فيه زحافات الطي والخبن ,ومثال ذلك قول

.6
الشاعر

ا)28

:

يىىىىىا ذكىىىىرةً مىىىىالك فىىىي الحىاضِىىىىر
ياذكرتن

تَىىىىىىىذكيرُها وأنىىىىىىت فىىىىىىي الصَّىىىىىىادر

مالكفل

حاضري

تذكرها

وأنت فل

صادري

مستفعلن مفتعلن

فاعىلىىن

مفتعلن

متفعلن

فىاعلىىن

فالقارئ يرى زحافات الخبن والطي التي وقعت في هذا البيت بسبب االضطراب والموسيقي
التي ال تسترح له الذان ,ويرى صاحب المرشد أنه من االوزان الدنيا القريبة من األسجاع
والنثرا.)29
ثانيا  :القافية
للقافية أهميتها في الشعر إذ تعتمد عليها الموسيقى الشعرية بل هي شريكة للوزن ضمن القول
الشعري كما قال قدامة ب ن جعفر عند تعريفه للشعر بأنه ااقول موزون مقفى يدل على
معنى))ا ,)33وحدود القافية على رأي الخليل اامن آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه
من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن))ا.)31
وفيما يأتي سنتناول أبرز القضايا التي تتعل بالقافية في شعر سحيم عبد بني الحسحاس.
 .1الروي:
وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويرد في كل بيت منها ,ضمن موضوع معين ال يتزحزح
عنه  ,أو هو الشفرة الجامعة التي تتطرق االذان بشكل متواصل ومنتظم في أواخر ابيات
القصيدةا.)32
وقد قام الباحثان بإحصاء أصوات الراوي التي استعملها الشاعر اسحيم) ,بهدف معرفة ميول
صاحب الديوان ,وقد أظهرت النتائج كما يوضحه الجدول اآلتي:
ت

حرف الروي

عدد النصوص

النسبة المالية

1

الدال

5

%23095

2

الراء

4

%10818

3

الياء

3

%360642

4

الفاء

3

%110113

5

الميم

2

%30239
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6

العين

2

%30239

1

النون

2

%3015

8

الباء

2

%10352

9

القاف

1

%30163

13

الهمزة

1

%30163

11

الجيم

1

%30163

12

السين

1

%30163

المجموع

%133

263

ويتبين لنا من الجدول ما يأتي:
 .1إن صاحب الديوان اختار حروفا للروي لم تشمل كل حروف الهجاء ,بل بلغت اثنا عشر
حرفا ,كما موضح بالجدول أعاله ,وأن أكثر الحروف استخداماً من حيث االبيات الشعرية
حرف االباء) إذ جاء بنسبة ا )% 36ما يعادل ثلثا ديوان سحيم ,وجاء بعد حرف الباء
حرفي ا الدال ,والفاء) بنسب متقاربة ,إذ األول جاء بنسبة ا )%23أما حرف الفاء فجاء
بنسبة ا )% 11ثم يليها بقية الحروف بنسب متقاربة.
 .2يالحظ ان الشاعر سحيم استخدم أيلب حروف الروي القوافي الذلل التي هي ااالراء,
والالم ,والنون ,والياء ,والدال ,والباء))... ,

ا)33

ومن خصائص هذه الحروف أنها من

الحروف المهجورةا , )34والتي لها السيادة في ساحة النقد األدبي بوصفها أصوات تجمع
بين الشدة والرخاوة ,فضال عن السهولة في النط بها إذ ال تعد مجهدة للنفس بسبب
ال عند
التقارب الحاصل في مخارجها ,إضافة إلى ذلك هي األكثر شيوعاً وشهرةً واستعما ً
شعراء العرب القدامى.
 .3نالحظ أنه ابتعد عن القوافي النفر والحوشي ,والتي تمثل حروف ااالزاي ,والصاد,
والهاء ,والواو ,والتاء))...ا , )35ولعل انعدام هذه القوافي يرجع إلى أن صاحب الديوان
أدرك أن موسيقى هذه الحروف تقع على األسماع وقعاً ليس حسناً  ,وقد بين صاحب
كتاب المرشد إلى سبب ابتعاد عن هذه القوافي النفر بالقول اا كلها قد ركبها الشعراء,
فلم يجيحوا إال بالغث))ا.)36
 .4ونالحظ أن الشاعر قد استعمل القافية بحسب منزلة الروي في القصيدة على ثالث منازل
هي:
أ_ المنزلة األولى :أن يقع منفرداً ,فيكون هو آخر حرف في البيت ,من ذلك قول سحيم

ا)31

:
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وليسىىىت مىىىىن الًيّىىىمئي يَىىىىرومُ وصىىىالها

دنىىىىىىىىيـ وال عنىىىىىىىىد الفعِىىىىىىىىال ذميىىىىىىىىمُ

وال عضىىىىىل جثىىىىىىل كىىىىىأَّن بىضيىىىىىعه

يرابيىىىىىىىع فىىىىىىىىوق المنكبىىىىىىىين جثىىىىىىىىومُ

وقد جاءت القافية منفردة عند سحيم با )11نصاً شعرياً ضمت حروف االراء ,والسين,
والميم ,والياء ,والعين ,والقاف ,والخاء ,والفاء) ما يقارب اثنتان وستين بيتا.
ب .المنزلة الثانية :أن يكون بينه وبين انقضاء البيت حرف ,وهو الغالب في شعر سحيم اذ جاء
ما يقارب محة و ثمان وأربعون بيتاً في اثني عشر نصاً شعرياً ومن ذلك قول الشاعر سحيم في
قصيدته الطويلة التي بلغت ا )89بيتاا:)38
عُمَيىىىىىىىرَةي ودَّع أن تجهىىىىىىىزت ياديىىىىىىىاً

كفىىىىى الشىىىىيبُ واالسىىىىالمُ للمىىىىرء ناهيىىىىا

جنونىىىىاً بهىىىىا فيمىىىىا اعتشىىىىرنا عُاللىىىىىةً

عَالقىىىىىىىة حُىىىىىىبَّ مستسىىىىىىىىرَّاً وبىاديىىىىىىىاً

فصوت الروي هنا هو حرف الياء ,أما األلف فهي أداة وصل عملت على إضفاء جو من
االلفة بينها وبين حرف الروي ,إلى جانب المد الصوتي الذي يبرز موسيقى القافية ويجليها.
ج .المنزلة الثالثة :أن يكون بينه وبين إنقضاء البيت حرفان ,من ذلك قولها:)39
عَفىىىت مىىىن سىىىلَيمَى ذاتُ فىىىرقٍ فأودهىىىا

وأقفىىىىىر منىىىىىها بعىىىىد سَىىىىلمَى جديدهىىىىىا

ال
فنالحظ صوت الروي في هذه القصيدة هو حرف ا الدال) فجاء حرف الروي متص ً
بصوتي الهاء واأللف اللذين منحا القصيدة بعد ًا إيقاعياً ,جميالً ,وقد ورد في مثل هذه المنزلة
في نصيين شعريينا.)43
ثانيا :عيوب القافية.
وهي من المظاهر التي أعطا لها النقاد اهتماماً وأولوها عناية فائقة كي يتجنب الشعراء الوقوع
فيها ,ومن العيوب التي وقع بها شاعرنا سحيم هي:
.1

اإليطاء.

هناك تباين آلراء النقاد حول مفهوم اإليطاء بوصفه عيباً من عيوب القافية أم يستحسن في
القافية ,فاألخفش سعيد بن مسعدة أكد أن العرب عدواً اإليطاء عيباًا ,)41أما عبد الله الطيب
فأوضح أن اإليطاء في الكثير الغالب يير مقبول ,قد يحسنه المقام المناسبا ,)42ويرى
صاحب كتاب شرح تحفة الخليل ,فيرى أن اإليطاء المعاد هو ما تستهويه نفس المتلقي
والشاعر من جهة تكراره وتوكيده ضمن النص الشعري لم يكن في اعادته يأس ,بل يكون سائغاً
ومقبوالًا , )43ونحن نتف مع الرأي السائد لدى النقاد بأنه من عيوب القافية ,وذلك كون تكرار
القافية في نفس القصيدة يالخذ من باب قلة المخزون اللغوي لدى الشاعر مما يجعله يكرر
لفظة ما داخل القصيدة.
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فمن خالل قراءة ال ديوان وجد الباحثان لمثل هذه الظاهرة ومن ذلك قول الشاعر سحيما:)44
ألكنىىىي إليهىىىا عمىىىرك اللىىىه يىىىا فتىىىى

بأيىىىىىىة مىىىىىىا جىىىىىىاءت إلينىىىىىىا تهاديىىىىىىىا

فلفظة ا تهاديا) نرى الشاعر كررها في البيت اآلخر بقوله:
وبتنىىىىىىىا وسادنىىىىىىىا إلىىىىىىىى علجانىىىىىىىة

وحقىىىىىىف تهىىىىىىاداه الريىىىىىىاح تهاديىىىىىىىا

فالبيت األول جاء ضمن تسلسل القصيدة ا )14وجاء البيت اآلخر بتسلسل ا )11في
القصيدة نفسها ,فهذا تكرار في اللفظ يعد عيباً من عيوب القافية ,ونالحظ أيضاً حدث تكرار
في القصيدة نفسها فمن األبيات ا )24_12في لفظ اورائيا) وفي البيت ا )26_15في لفظة
اواديا) والبيت ا )29_22في لفظة اباليا) ,والبيت ا )63_25في لفظة اشماليا) والبيت
ا ) 83_15في لفظة ادانيا) ,فجميع هذا التكرار في القصيدة نفسها التي تسلسلها الثانية من
ديوان سحيما.)45
وجاء التكرار في موضع آخر من الديوان في قولها:)46
بنىىىىي عَمنىىىىا موىىىىن تجعلىىىىىون مكاننىىىىىا

إذا نَحىىىىنَ سىىىىرنا نبتغىىىىي مىىىىن نيحىىىىالف

ثم كرر القافية انحالف) في البيت الخامس بقوله:
وقلنىىىا لهىىىم والخيَىىىلُ تَىىىردى بنىىىا معىىىا

نيحىىىىىاربُ مَىىىىىن حىىىىىاربتيمُ ونَحىىىىىىالف

. 2التضمين :هو تعل قافية البيت األول بالبيت الثاني ليتم المعنىا ,)41لذا اعتبر عند نقاد
العرب عيب من عيوب القافية ,إليمانهم بوحدة البيت الشعري ,اضافة لذلك ان الشعر العربي
شعر ينائي ال يحتاج إلى سرد ,ومن ذلك ما جاء في ديوان سحيم في قولها:)48
وأقىىبلنَ مىىن أقصىىى الخيىىامن يَعُىىدنني

نواهىىىىد لىىىىم يعىىىىرفن خلقىىىىاً سىىىىوائيا

يَعُىىىىدن مريضىىىىاً هىىىن هيَّجىىىىنَ داءهُ

اال إنَّمىىىىىىا بَعىىىىىضُ العوائىىىىىد دَائىىىىىىيا

إن المتأمل هذه األبيات يجد أن التضمين وقع في البيتين إسهاماً من الشاعر وجعل وحدة
الموضوع بين أبيات القصيدة أكثر التحاماً ,ولشد ذهن المتلقي حول هالالء النسوة الالتي
اجتمعن واتجهن صوبه ,وكأنهن ال يرين أحداً ييره ,فالتضمين هنا أسهم في مد جسر بين
البيت األول والثاني إلكمال المعنى المطلوب إيضاحه.
وقوله في موضوع اخرا:)49
وقىىد كنىىىت الشىىكى للعىىىزاء فشىىىاقني

لهنىىىىىد بصىىىىىحراءل الجبيىىىىىل رسىىىىىومُ

لىىىىهندٍ وأتىىىرابٍ لهىىىىا شَبَىىىىه الىىىىدمى

يصىىىىىدن فمىىىىىا ينجىىىىىو لىىىىىهنَّ سَىىىىليمُ
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يمكن للقارء أن يالحظ ان قافية البيت االول تعلقت بالبيت الثاني ,ولكن لربما األمر الذي
وقع فيه الشاعر في مجيء التضمين هنا الرتباط هذه الرسوم الباقية في حراء الجبيل بصورة
الدمى فالشبه والشبه اآلخر واحد فكالهما يفضيان إلى شبه به آل اليه حال المشبه المتخيل ا
أتراب الحبيبة).
.2

السناد  :وهو من عيوب حروف القافية وحركتها باالستثناء حرف الروي ,وهو أنواع :

ا .سناد الردف  :وهو أن يكون البيت مردوفاً وآخر بدون ردف بمعنى أن يسب حرف الروي
بأحد حروف الردفا ,)53ومن أمثلة سناد الردف في شعر سحيم كقولها:)51
فعزيىىىىت نفسىىىىىي واجتنبىىىىىتُ يىىىىىوايتي

وقربىىىىىتُ حرجىىىوج العشيىىىىة نىاجىيىىىىا

مروحىىىىىاً إذا صَىىىىىىىامَ النَّهىىىىىارُ كأنَّمىىىىىىا

كَسَىىىوتُ قتىىىودى ناصىىىع اللىىىون طاويىىىا

يالحظ في البيتين ان قافية البيت األول جاءت يير مردوفة ا ناجيا) في حين جاءت قافية
البيت الثاني مردوفة ا طاويا) ,فحرف ا الجيم) في البيت األول قابله حرف االواو) في البيت
الثاني ,وعلى إثر ذلك فإن السمع ال يخطأ تلمس هذا الخرق الموسيقي.
وقوله في موضوع اخرا: )52
إذا مىىىىا فرينىىىا مىىىىن سىىىوار قبيلىىىىىىة

سىىىىمونا ألخىىىىرى نبغىىىىي مىىىىن نسىىىىوار

وولـىىىى دُرَيىىىدد فىىىي الغيبىىىار وقىىىد رأى

منيُّتىىىىىىهُ ممىىىىىىىا تيثِيىىىىىىىىرُ الىىحَواَفىىىىىىرُ

يرى القارئ في هذا النص االختالف الحاصل بين قافية البيت األول ا نساور) وقافية البيت
الثاني ا حوافر) من خالل الحروف الواقعة قبل حرف الروي ا الراء) وقد تركا ضربة موسيقية
تلفت انتباه السامع وهذه ما أكد عليه النقاد باالبتعاد عنه.
ب .سناد اإلشباع :وهو إختالف حركة الحرف الذي قبل حرف الروي ,بحركتين متقارنتين في
النقلا ,)53مثاله ما جاء في قول سحيما:)54
أشىىعارُ عبىىد بنىىي الحسىىحاسِ قيمىىن لىىه

يىىىىوم الفخىىىىار مَقَىىىىامَ األصىىىىل والىىىىورق

إن كيىىىنتُ عبىىىداً فنفسىىي حُىىرَّةد كرمىىىا

أو أسىىىىود اللـىىىىون إنىىىىي أبىىىىيضُ الخيلىىىى ِ

ترى في األبيات قد طالها سناد االشباع من خالل تغير حركة حرف الردف في قافية البيت
األول االورق) وقافية البيت الثاني االخيلي ) فكانت مأخذاً على الشاعر وفقا للمعايير التي
وضعها النقاد القدامى.
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وقوله في موضع آخرا:)55
وإن لىىم تَبُوحىىا خفىىت مىىن بىىاطِنِ الجىىوى

وان بُىىىىحتيهُ فالسَّىىىيف عُريىىىاني ينطىىىىىف

وللىىىىسيف احجىىىىي أن أقىىىىىاسي والشَّىىىىىبا

مىىن الوقجىىىد ال يقضىىىي عَلَىىىي فيىىىىرعُف

فالطاء في القافية األولى مكسورة ,والعين في القافية الثانية مضمومة فالخالف واقع في
القافيتين من جهة النط .
ج .سناد الحذو :هو االختالف الحاصل لحركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين وتكون إما
اضم ,وفتح) أو ا فتح ,وكسر)ا .)56ومثال ذلك ما جاء في قول سحيما:)51
وأن تحسىىىىىىبوني تحسىىىىىىبون ذا وليىىىىىىدةِ

وإن تطلقىىىىوني تيطلقىىىىوا أسىىىىىىىداً وقردا

ومىىىا الحىىىبس إال ظِىىىىلُّ بيىىىتٍ سكنتىىىىىيهُ

ومىىىىا الىىىجَلدي اال جلىىىدةد قارنىىت جلىىدا

فنالحظ حركة ما قبل الردف بحركتين في القافية األولى ا الواو) مفتوحة وقافية البيت الثاني
ما قبل حركة الردف بحركتين ا الجيم) مكسورة وهو أمر أدى إلى خرق بنية القافية وأثر سلباً
على انسجامها.
وقوله في موضع آخرا:)58
عفىىىت مىىىن سىىىليمى ذاتُ فِىىىرقٍ فأودهىىىا

وأقفىىىر منهىىىا بعىىىد سَىىىلمَى جديىىىديها

أربىىىىت عليىىىىه كىىىىلُّ هوجىىىىىىاءَ معصىىىىىىفٍ

وأسحىىىىىىم دانٍ مُزُنىىىىىىىهُ يىىىىىىستَعَيدها

ترى في هذا التضمين إختالف في حركة قبل حركة الردف بحركتين في االكسر والفتح)
بلفظي اجديدها  ,يستعيدها) ,فى االدال) مكسورة وا العين ) مفتوحة.
أما سناد التأسيس وسناد التوجيه فقد خال منها ديوان سحيم.

المبحث الثاني
الموسيقى الداخلية
أوال :الجناس
يعد الجناس من األشكال الصوتية المهمة التي تساهم في تشكيل الموسيقى الداخلية,
والجناس هو اا ان يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهم صاحبتها في تأليف
حروفها))ا , )59أو هو ااأن يكون اللفظ واحد ًا والمعنى مختلفاً  ...وما عداه فليس من
التجنيس الحقيقي في شيء))ا.)63فالجناس هو عنصر إثراء لغوي يسهم في إخفاء الرون
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اللفظي واإليناء الموسيقي والداللي ,فالشاعر يسعى من خالله إلى إبراز الفرق الداللي عبر
درجة قصوى من التشابه الصوتي أي :تعمي

الفرق عن طري

التشابها ,)61والجناس من

المحسنات اللفظية ,إذ ال يكاد يخلو منه ديوان شاعر منه ووضعه ابن المعتز في الباب الثاني
من أبواب البديعا ,)62ومن أنواع الجناس الذي جاء في ديوان سحيم.
.1

جناس التام :وهو أن تكون اللفظتان من نوع واحد ,كاسمين ,أو فعلين ,أو

حرفينا ,)63ومن ذلك قولها.)64
دواليىىىك حتىىىى كيلَنىىىا ييىىىر البىىىس

اذا شيىىى َّ بُىىىردح شىىى َّ بىىىالبرد برقىىىعح

إذ جاءت لفظت ابرد) اسماً في كال الموضعين وقد اعطت تناسبا تاما من الناحية الصوتية
الشتراكهما في األصوات نفسها فضال عن التماثل الصرفي ,بما يعطي إيقاعاً صوتياي متساوياً
يستشعره المتلقي من خالل التقارب الحاصل بينهما.
وقوله في موضع آخرا:)65
وبتنىىىىا وسَادنىىىىا إلىىىىى علىىىىجانةٍ

وحىىىىقفٍ تَهَىىىىاداهُ الريىىىىاحُ تَىىىىهَاديا

نالحظ لفظة ا تهاداه) بمعنى حوله من مكان إلى آخر ,أما اللفظة الثانية اتهاديا) فتشير
بمعناها إلى نوع من المشي البطيء والتبختر ,فسرعان ما يستبدل هذا التماثل اللفظي أمام التغير
الدالل ي ,فالقيمة اإليقاعية للجناس ال بد من أن تقترن بقيمة داللية وإال كانت مجرد تنغيم
صوتي متكلف ال فائدة منه يير الزخرفة اللفظية ,ويقول في موضع آخرا:)66
يُضىىىىيءُ شىىىىماريَُ قَىىىىد بُطَّنىىىىت

مَثَافِيىىىىىدَ ريطىىىىىاً وريطىىىىىاً سِىىىىىخافا

إذ ًا نالحظ التجانس الصوتي الذي يحدثه تكرار حروف بين الكلمات المتجانسة كما في
اريطا وريطا) والتي من خاللهما أحدثا صفة موسيقية داخل النص الشعري.
 .2الجناس الغير التام  :فهو اختالف اللفظين في نوع الحروف أو عددها أو هيحتها أو
ترتيبهاا ,)61وقد شغل هذا النوع بتفرعاته الكثيرة مساحة واسعة من شعر سحيم عبد
بني الحسحاس ولنقرأ قولها:)68
ليىىىىىىالي تصطىىىىىىادُ القلىىىىىوبَ بفىىىىىاحَمن

تىىراه أثيثىىىا نىىىاعِم النبىىت عافيىىىاً

فقد وقع الجناس بين ا فاحم ,ناعم) فهما لفظتان متفقتان في الوزن وعدد الحروف إال أن
هناك اختالف في بعض الحروف ,إذ جاء افاحم) بالواو والحاء ,وجاء اناعم) بالنون والعين
 ,مما يضفي على موسيقى النص سرعة في التردد الصوتي يستشعره القارئ بانتباهه إلى
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التقارب الحاصل بين اللفظتين ,وهذا الجناس يسمى جناس التحريفا ,)69ونالحظه في موضع
آخر يستعمل الجناس ,إذ يقولا:)13
فصُىىبح فىىي لحىدٍ مىىن األرض ثاوي ىاً

كأنىىك لىىم تشىىهد مىىن الَّلهىىو مشىىهدا

فقد تحق التجانس بين لفظتي ا شهد ,ومشهد) واشتركا في اكثر الحروف ,إال انها زادت
احداها عن االخرى بحرف وهذا ما يسمى جناس التصريفا ,)11وقد شكل هذا الجناس
المرتكز الصوتي الذي تدور حوله داللة البيت .
وقد تزداد شدة االقتراب أكثر فأكثر مما يسهم في ابراز الموقع الصوتي للجناس ,يقول
سحيما:)12
ومىىىا الحىىىبسُ إال ظِىىىلُّ ببيىىىت سىىىكنته

ومىىىىا الجَلىىىىدي إال جلىىىىدةد قارنىىىىت جلىىىىدَا

يعتمد الشاعر هنا على المجانسة وما تحمله من طاقة تنغيمية تثري النص بالموسيقى
وااليقاع ,وقد وقع الجناس بين اجلدة ,جلدا) فاألولى تعني موقع الصوط الذي يضرب به
االنسان ,أما الثانية فيقصد بها جلد االنسان ,فهذه الطريقة توزيع المتجانسات تحدث اثرا
موسيقا ايجابيا شبيها بذلك الذي يحدثه التصدير ,كما تسهم في كسر اف

التوقع السمعي

للمتلقي.
ثانيا :التكرار
ل اإليقاع بجميع صوره ,وهو عنصر مهم من عناصر البناء الفني لموسيقى
يعد التكرار أص ُ
الشعر ,والتكرار هو اااإلتيان بعناصر متماثلة في العمل األدبي)ا ,)13أو هو ااإعادتك للوحدة
التي بدأت بها على نظامٍ مخصوص))ا. )14وعند استقرائنا لديوان سحيم وجدنا التكرار عنده
يتمظهر في اشكالٍ عدة وهي:
 .1تكرار الحرف :ومن هذا النوع قول الشاعر سحيما:)15
كىىىأن الصىبيريىىىات يىىىىوم لقيننىىىا

ظبىىىاءح حىىىىنت اعنىىىاقها فىىىىي المكىىانس

وه ىنَّ بنىىات القىىوم إن يشىىعروا بنىىا

يكن فىي بنىات القىوم إحىدى الىدهارس

فكىىىم قىىىد شققنىىىا مىىىن رداءل منىىىيَّر

ومىىىن برقىىىع عىىىن طفلىىةٍ يىىىير عىىىانس

اذا شيىىى َّ بُىىىىردح شىىى َّ بىىىالبرد بُىىىىرقع

دواليىىىىىك حتىىىىى كيلَّنىىىىا يىىىىير البىىىىس

إن البنية الصوتية هنا تكشف عن هيمنة واضحة لبعض األصوات ا النون ,والقاف ,الباء,
الياء ,الميم) ,إذ تكرر صوت النون _ بما فيها التنوين_ ا )23مرة ,وتكرر صوت القاف _بما
فيه المضعف_ ا )14مرة ,وتكرر صوت الياء ا )13مرات ,وتكرر صوت الالم ا )1مرات,
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وقد توزعت هذه األصوات بين النص بصورة متفاوتة نزوالً وصعوداً ليكسب بذلك النص تنوعاً
موسيقياً وإيقاعياً داخلياً متموجاً ينسجم مع موضوع النص ولغة القصيدة التي قيلت في الغزل.
وقوله أيضاًا:)16
يىىىىىا ذكىىىىىرةً مالىىىىىك فىىىىىي الحاضِىىىىىر

تىىىىىىذكرها وأنىىىىىىت فىىىىىىي الصىىىىىىادر

مىىىىىن كىىىىىىل بيضىىىىىاء لهىىىىىا كعثىىىىىب

مثىىىىىىلُ سَىىىىىىنَامن البكىىىىىىرةِ المىىىائىىىىىىىىر

إن من يقرأ هذا النص يلحظ شيوع ًا لصوت ا الالم ,والكاف ,والراء) فقد اسهمت هذه
األصوات في تحقي موسيقى داخلية ذات أثر بين في تصعيد التنغيم اإليقاعي التي تراكمت
على امتداد النص عكست إعجاب الشاعر بفتاته وفي إبراز صفاتها بما يثيره.
وكان تكرار الحرف واضحاً في عدد كبير من أبيات سحيم عبد بني الحسحاس ومن ذلك
األمثلة أيضاً قولها:)11
اخىذنَ بىألفي درهم كسوتيهما

فىاحسن مكسوين _ إذ كسيا_ هما

نالحظ تكرار حرف السين اأربع) مرات أعطى البيت نغمة موسيقية مميزة.
وله أيضاً في تكرار حرف الدال قولها:)18
يىداً يكثيىرُ الباكىون منىا ومنكيمُ

وتىزدادُ دَاري من ديىاركم بُىعدا

فنرى ان حرف الدال جاء مكررا است ) مرات  ,وهذا العدد وإن خالف المألوف في تردده
إال أنه كان حسناً في موضوعه ,فليس فيه تكلف أو إسفاف بل زاد من موسيقى البيت الداخلي,
ألن في التكرار اا فائدة إيجابية تذهب إلى أبعد من مجرد تحلية))ا.)19
وظاهرة التكرار كثيرة ف ي شعر سحيم والسيما الحرف إال أنه اكتفينا بذكر هذه االمثلة ,مما
جاء أيضاً في التكرار أشرنا إليه في الهامش.
.2

تكرار كلمة :هو تكرار كلمة معينة في سياق الكالم أكثر من مرة ,فإذا كان لتكرار

الحرف الواحد في الكلمة أثر موسيقي وقيمة في السمع ,فمن باب اولى أن يكون لتكرار
الكلمة ما هو أكثر وقعاً وأشد تأثيراً في النفسا.)83
من ذلك قول سحيما:)81
كىأنَّ على أنيابهىا بعد هجع ِة

من الليىل نامتهىا سالفاً مىىبردا

ع
سىيَمَفَى َة دن أو سُالفَىة ذار ٍ

إذا صب منه في الزجاجة أزبدا

نالحظ الشاعر قد كرر لفظ لفظة ا سالف) ثالث مرات وقد كان لهذا التكرار دور واضح
في تقوية نغم الكالم ومسايرة الوزن وتعزيز جرس االلفاظ وتقويته في األذهان ,فضالً عن تعزيز
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الجانب الداللي ,إذ إن اللفظة ا سالف) شكلت األساس المحوري في الداللة العامة في هذا
النص.
وقد يلجأ الشاعر إلى تعزيز القي مة النغمية للتكرار من خالل التكرار المنظم الذي يحدثه في
النص ,من ذلك قولها:)82
وهَىبَّت لنىا ريىح الشمىال بىىقرةٍ

وال ثىىىوب إال بىىىردها وردائيىىا

فما زال بُردي طيباً من ثيابها

إلى الحول حتى أنهج البُر ُد باليا

يكرر الشاعر في هذا النص لفظة ا برد) ثالث مرات متخذاً من حشو البيت موقعا مكانيا
لها ,وقد أفاد الشاعر من هذا التكرار في براز جانبين أساسين:
األول :الجانبي الموسيقي واإليقاعي ,إذ أفاد األبيات بتدفقات موسيقية ذات نغم صوتي
متواف يفعل تكرار اللفظة ,أما الجانب اآلخر فهو معنوي كانت الفائدة منه بقاء ريح حبيبته
حول كامل في برده.
ثالثا :التصريع  :هو أن يوازن الشاعر بين عروض المطلع وضربه بكلمتين ينتهيان بسجعة
واحدة ,وهذا المطلع يكون األساس الذي تيبنى عليه القصيدة ,فهو أسلوب قد أعتمده الشعراء
لقيمته الصوتية ,وقد شغ ل التصريع اهتمام النقاد القدامى مالكدين على اا أن الفحول,
والمجيدين من الشعراء القدماء أو المحدثين يتوخون ذلك وال يكادون يعدلون عنه وربما
صرعوا ابياتاً أخرى من القصيدة بعد البيت االول وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة
بحره))ا.)83
فالتصريع يخل جواً موسيقياً داخلياً في البيت ,لما فيه تماثل بين كلمتي العروض والضرب
داخل البيت ألنه واحد من المواقف التي تستعطف سماع الحضور وتستميلهم إلى اإلصغاء.
فإذا تصفحنا ديوان سحيم عبد بني الحسحاس وتأملنا مطالع وحدته الشعرية المتمثلة
ابالقصائد والمقطوعات والنتف واأليتام البالغة عددهاا )32وحدة ,وجدنا أن ا )13من بين
الوحدات الشعرية قد جاء بها هذا الفن الموسيقي ا )22وحدة لم يرد فيها هذا الفن.
ومن هذه األمثلة التي جاء مصرع في قوله ا:)84
عُمَيَرة ودع أن تجهزت ياديا

كفى الشيب واالسالم للمرء ناهيا

يوازن الشاعر في هذا النص بين عروض البيت في قوله ا ياديا) وضرب البيت في قوله
اناهيا) من خالل التصريع ليحق بذلك نغماً موسيقياً يستشعره المتلقي ويحفزه بهذا النغم على
مسايرة القصيدة لمعرفة الحالة التي أثارت نفسية الشاعر وحركة عواطفه.
ومن مطالعة المصرعة قولها:)85
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أتك َتمُ حُييتيم على النىأي تكتمىا

تحيَّىة من أمسى بىحبك مُغرمىا

فالتصريع هنا وقع ا تكتما ...مغرما) أضفى على البيت إنسجاماً موسيقياً في صدر البيت
وعجزه.
ويعد الغزل واحداً من االيراض الشعرية التي أوالها سحيم عبد بني الحسحاس عناية فائقة
جداً ,اذ حرص على أن يصدر قصائده في الغزل بمطالع مصرعة ليضفي عليها طابع ًا فنياً ينسجم
مع قدسية هذا الغرض ويتناسب مع مواقف الحزن والفقدان للحبيبة .من ذلك قولها:)86
تىأوبنىي ذات العشىاء همىومُ

عوامىدي منهىا طىارفح وقديم

ويقول أيضاًا:)81
تزود من أسمىاء ما قد تزودا

وراجع سقماً بعد ما قد تجلَّدا

وقد يقع التصريع في ثنايا القصيدة ,إذ يلجأ إليه الشاعر احياناً فيضفي على أبياته طابعاً نغمياً
ال عن إحداث التماسك واالرتباط بين أجزاء البيت الشعري ,من ذلك قولها:)88
وموسيقياً فض ً
حدابير أمثىال الشِنىان يَقودها

إلى الحىيِّ حِدبَىارُ السَّرَاة قريعها

اذا عدنا الى القصيدة التي جاء فيها البيت فإننا نجد أن مطلعها كان مصرع ًا أيضاً بينما جاء
هذا البيت مصرعاً في وسطها ,وقد حق تنايماً موسيقياً وترابطاً داللياً وضاحاً ,إذ خرجت
الصورة الشعرية بأبهى رون .
رابعاً  :التصدير:
يعد التصدير من أهم الوسائل الباليية التي تسهم في تشكيل الموسيقى الداخلية ,وهو أن
يذكر الشاعر لفظين متجانسين يذكر أحدهما في أول البيت ويذكر في عجزه ,أو يكون في صدر
المصرع األول أو حشوه أو آخرها ,)89إذن هو تكرار باليي يأخذ بنظر االعتبار البعد المكاني
بين اللفظين ليحق هذا االسلوب تنايماً موسيقياً وإيقاعاً موحداً من خالل تكرار الكلمات,
ومن أمثلة التصدير في شعر سحيما:)93
أال ايُّها الوادي الذي ضم سيلي ُه

إلينا نوى الحسناء حُييت واديا
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يأتي هنا تصدير الحشو ليخل دورة ايقاعية تظهر من خالل تكرار لفظة االوادي) في حشو
صدر البيت وقافيته مما خل تدفقاً صوتياً وجواً موسيقياً يثير لدى المتلقي اإلحساس بالطرب
واالنسجام مع النص.
ويقول في موضع آخرا:)91
يعدن مريضا هُنَّ هيجنَ داءه

أال إنما بعض العوائد دائيا

إن المتأمل في هذا البيت يجد ألسلوب التصدير المتحق بين لفظتي اداءه) في عروض
البيت و ادائيا) في ضربه اثراً ايقاعياً واضحاً يتمثل بتكرار الصوتي الذي يصعد الوجد
اإليقاعي ويحدث توقيعية أفادت النص موسيقياً وداللياً.
إن الشاعر المبدع ال يأتي بالتصدير من أ جل التصدير فحسب ,وإنما ال بد من ارتباطه
بالدالالت النفسية والموضوعية للنص ,إذ تتعدد مميزات التصدير فهي نوع من الداللة,
فالكالم الذي تتردد ألفاظه ويرجع بعضها إلى بعض فيها تقرير وبيان وداللة ,ونوع من التكثيف
الداللي ونوع من اإليحاء بالكلمة الثانية ,ونوع من الموسيقى يحدثها التكرارا.)92
ومن ذلك قول سحيما:)93
إذا ما فرينا من سوار قبيلة

سمونا ألخرى نبغي من نسوارُ

وقوله في موضع آخرا:)94
وجىيد كجيىد الغىىزال النىىز

ف يىىأتلف الىىدَرُ فيىىه ائتالفىىا

وقوله أيضاًا:)95
لعلك إن كان القذى ليس مطرقا

جفون عيون فابغني اليوم قاذيا

فالتصدير المحق في األبيات السابقة أرتبط ارتباطاً واضحاً بداللة النص العامة إذ شكلت
هذه األلفاظ ايأتلف _ ائتالف) و ا القذى_ قاذيا) المحاور التي تدور حوله معاً في النص
وداللته.
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الخاتمة
توصل البحث الى جملة من النتائج التي يمكن الخلوص إليها على النحو اآلتي:
_ الشعر فن موسيقي مثله مثل التصوير والنحت ,كما إن هذه الفنون تعتمد على وسائل فنية
ألجل إظهارها بالشكل المطلوب والمميز ,كذا الشعر تجمعه صناعة األوزان واأللحان واإليقاع
بصورة جميلة من صور الكالم.
_ استعمل الشاعر سحيم ثمانية بحور شعرية تناولها من ناحية البحر التام ,وهو بهذا يدل على
إخالصه للمدرسة العربية القديمة التي لم تكن تحفل بالبحور المجزوءة _ وكان لدراسة هذه
البحور وما أتصل بها من زحافات وعلل ,أو التي باتت مالمحها من خالل اإلحصاء ضمن
البحور الشعرية المستعملة_ فكان لزحاف القبض أكثر وروداً في البحر الطويل وبعدد ا)289
مرة ,والطي ا )233مرة ,أما في البحر المتقارب ا )45مرة ,أما البحور االخرى فقد جاء بها
بعض الزحافات إال أنه بشكل قليل بسبب قلة استعمال الشاعر لها على شكل نتف ويتيم.
_ مال الشاعر إلى استعمال الحروف الذلل ا الالم ,الميم ,الياء ,الراء ,الدال )...في قوافي
قصائده ,وكان لهذا األمر أظهر انسجاماً وتطابقاً موسيقياً يناسب البحر والغرض.
_ كان لعيوب القافية حضور فعال في شعر سحيم منها اإليطاء والتضمين والسناد بأنواعه ,أال
أن سناد التأسيس والتوجيه قد خال من شعر سحيم وال سيما أن سناد التوجيه يعتمد على القافية
المقيدة وإن شعر سحيم خال من هذه القافية.
_ لقد أظهر الشاعر اهتماً بالموسيقى الداخلية في شعره وقد أتضح هذا من خالل التقنيات التي
استعملها في تقوية النسيج النغمي بأشعاره وأبرزها ,الجناس بنوعيه تاماً وناقصً ,والتكرار
بنوعيين الحرف والكلمة ,والتصريح الذي كان يعتمد التماثل الصوتي بين المقاطع الصوتية
ورد األعجاز على الصدور ا التصدير) ,وهذا كله لخل

مقتربات نغمية أكثر داخل النص

الشعري لتكون المرتكزات األساسية للنهوض في بناء النص على نحو عام.
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ا  . )88ديوانه.53 :
ا  . )89ينظر :البديع في نقد الشعر.51 :
ا . )93ديوانه.21:
ا  . )91ديوانه.23:
ا  . )92ينظر :بالية ارسطو بين العرب واليونان ,ابراهيم سالمة.129_121 :
ا  . )93ديوانه.39:

ا  . )94م.ن43:
ا 66. )95

العدد السادس عشر | 153
25

Published by Arab Journals Platform, 2019

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 16 [2019], Iss. 1, Art. 3

الموسقى في شعر سحيم عبد بني الحسحاس |

المصدر والمراجع
-

االسلوب دراسة باليية تحليلية ألصول األساليب األدبية ,احمد الشايب ,مكتبة النهضة

-

المصرية ,القاهرة1916 ,م.
أهدى السبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية ,العالمة محمود مصطفى ,راجعه األستاذ
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ,مكتبة المعارف للنشر والتوزيع _ الرياض ,ط,1

-

1423هى 2332 -م .
اإليضاح في علوم البالية  ,للقزويني ات  ,) 139تح ,عبد المنعم خفاجي ,دار الجيل,
بيروت ,د -ط -د  -ت.

-

بالية ارسطو بين العرب واليونان ,د .ابراهيم سالمة  ,مصر1952 ,م.

ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ,تح األستاذ عبد العزيز الميمني ,دار الشالون الثقافية

بغداد1991 ,م.
-

سر صناعة اإلعراب ,البن جنيات392 ,هى) دار الكتب العلمية ,بيروت لبنان ,
1421هى 2333 -م.

-

شرح تحفة الخليل في العروض والقافية ,تأليف عبد الحميد الراضي ,مطبعة العاني,

-

بغداد1986 ,م.
شرح شفاء العلل في نظم الزحافات والعلل ,قاسم بن محمد البكرجي ,تح ,احمد عفيفي,
الهيحة المصرية العامة للكتب ,دار التراث 2335 ,م.

-

الصور الفنية في شعر ابي تمام ,د .عبد القادر الرباعي ,الطبعة العربية الثانية ,المالسسة
العربية للدراسات والنثر1999 ,م.

-

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ,ابن رشي القيرواني ات456,هى) ,تح ,محمد محيي
عبد الحميد ,دار الجبل ,بيروت ,ط1431 ,5هى1981 ,م.

-

فضاء البيت الشعري ,عبد الجبار داوود البصري ,دار الشالون الثقافية العامة ,بغداد,
1996م.

-

فن التقطيع الشعري والقافية ,صفاء خلوصي ,وزارة الثقافة واإلعالم ,دار الشالون الثقافية,
ط ,6بغداد1981 ,م.

-

في الشعر العباسي الرؤية والفن ,عز الدين اسماعيل ,دار المعارف  ,مصر 1983م.

-

قضايا الشعر المعاصر -نازك المالئكة ,منشورات مكتبة النهضة ,بغداد ,ط1965 ,2م.

-

كتاب البديع ,البن المعتزات296هى) ,اعتنى بنشره وتعلي المقدمة والفهارس
ايناطيوس تراتشفوفسكي ,اعادت طبعه بأالوفسيت مكتبة المثنى ,لندن ى1935م.

-

كتاب الصناعتين ,الكتابة والشعر ,البي هالل العسكري ,تح ,علي محمد البجاوي
ومحمد ابوالفضل ابراهيم ,المكتبة العصرية ,بيروت1419 ,هى 1998 -م.
 | 154مجلة مداد اآلداب

26

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol16/iss1/3

?????????? ???? ???? ?????? ??? ?? ???????? ??? and ????:

|د عبد محمود عبد & د مزهر صالح حسين

-

كتاب القوافي لألخفش ات 215هى) ,تح عزت حسن ,وزارة السياحة واإلرشاد القومي,

-

المثل السائر في ادب الكتاب والشاعر ,البن االثير ,تح ,احمد الحوفي ,دار النهضة ,

-

مصر ,د-ط-و -تى,
المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ,عبد الله الطيب المجذوب ,مطبعة حكومة

مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم ,دمش 1393هى 1913 -م.

الكويت ,ط1989 ,3م.
-

معجم مصطلحات االدب ,مجدي وهبة  ,بيروت  ,مكتبة لبنان1914 ,م.

-

موسيقى الشعر ,إبراهيم انيس ,ط ,5دار الطباعة الحديثة ,مصر1981 ,م.
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ,للمرزباني ات 384هى) ,تح ,محمد علي
البجاوي ,دار النهضة نصر1965 ,م.

-

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ,احمد الهاشمي ,تح ,د .حسني عبد الجليل يوسف,
مكتبة اآلداب ,ميدان االوبرا ,القاهرة.

-

نظرية األدب ,وارين واستن و ويلك رينيه ,محي الدين صبحي ,المجلس األعلى لرعاية

-

الفنون واآلدب والعلوم االجتماعية ,د-ط ,د-ت.
نقد الشعر ,قدامة بن جعفر ات 331هى) ,مطبعة الجوائب قسطنطينية ,ط1432 ,1هى.

-

الوافي للعروض والقوافي ,للتبريزي ات 532هى) ,تح ,د .فخري الدين قباوة وعمر
يحيى ,دار الفكر ,ط1915 ,2م.

العدد السادس عشر | 155
27

Published by Arab Journals Platform, 2019

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 16 [2019], Iss. 1, Art. 3

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol16/iss1/3

28

